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  In a rare case of germinal tumor， the pa亡ient usually presents compaining of an abdom沁alユnass as an
initial symptom without an apparent tumor in his testis． C1inical strategy for such patients is based on that
f〈）rtesticular cancer． H：o、vever， it often fails to producc a satisfac亡ory rcsponse． The poor rcsponsc may
contribute to several “ poor prognostic feature” found in most of these patients．
                             （Acta Uro工．．JI）n．35＝835－838，1989）
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geml cell tumOr of eXtragonadal or三gin”と定義
し治療を行っている場合が多いと思われる．






























836           泌尿紀要35巻 5号 1989年
Case 1 O．H． 24 y．o．
    C．C． ： Epigastralgia Histology ： Erribryonal Ca．十 Chorio Ca．    1980 1981     4M5 6，8f．ft10 11 12 1 2 3 4h6
窟難1瞳


























    ．HAFP    O－O HCG－B
Fig． 1． Clinical profiles and course of case ＃1
Case 2 S． Y． 26 y． o．
    C●C，  ： Lto F18轟k  pain    Hi8tology ： 匡耐b四〇nal  C8． 十 Chorio Ca．
1985



















 覇蝿醐，        ewh Livor







         HAFP ，      o一一〇 HCG－B
Fig． 2． Clinical profiles and course of case ＃2．
：丸は，肉眼的に正常で腫瘤を触れず，生検の組織像に
ても腫瘍細胞を認めなかった．生検した部位では
㌔urned out testicular tumor”を思わせる所見を
認めなかった．
 以上よりextragonadal germinal tumorと診断
し治療を行った，
 治療経過（Fig； 1）＝Cis－diamminedichloroplat－





































宮尾，ほか：Extragonadal germinal tumor            837
           れるextragonadal germinal tumorの存在そのも
           のを疑問視する意見も認める4）．しかし，このように
察



































 Extragonadal germinal tumorがCDDPを中
心とした導入化学療法に抵抗を示す理由の一つは以下
Table． 1．Clinical effect of chemotherapy on extragonadal germinal
tumor in literatures
Reference Treatment ResponseNo． of patients （％）
Hainsworth， J． D． CR 21 （67．7）
 et． al． PVB十／－A















＊ 4 cases ： Pathologically fiberous tissue at
    surgery but clinically PR．
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